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Abstract 
The potentiometric titration of mercury (I) with ethylenediaminetetraacetic acid and the reverse 
titration were carried out at pH 4 by use of seven bimetallic electrode couples: platinum-tungsten， 
platinum司nickel，platinum-silver， platinum-palladium， platinum-silver amalgam， platinum-zirconium and 
platinum-gold. The titration curves were constructed ancl the magnitudes of chang巴 inpotential at 
the encl point were determined for th巴 sevencouples. 
In the case of titration of 0.1 N mercury (I) with 0.1 M EDTA， platinum-tungsten and platinum-
nickel couples showed a titration curve with a peak and the potential at the encl point increasecl 
abruptly. Platinum-pallaclium ancl platinum-zirconium couples presented a reverse S-shaped curve 
ancl the potential at the end point recedecl suddenly， while platinum-gold couple gave an S-shaped 
curve ancl the potential rised at the encl point. Platinum-silver amalgam couple showecl the same 
shape as platinum-tungsten couple， but the potential decreased. 
For platinum-tungsten couple， there was旦 deviationof encl point in th巴 titrationof 0.01 N mer-









































白金 1mmx20mm，銀:1.1 mm xll mm，銀アマJレガム 1mmx10mm，タングステ






705 EDTA による水銀 (I)の双金属極矯位差滴定
電位差測定要領n・4








滴定曲線は EDTA溶液による水銀 (I)溶液の滴定のi易会， I・4の項にのべた O.lNおよ








-0- Titration叶 0.1N Hg(][)Ac with 0.1 MEDTA 
一寸公一 Titration ot 01 MEDTA with 0.1 N HgmJAc 
E.P : End point 
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定を行ない求められた滴定曲線を Fig.1~7 に示す。
ベー〉ー Titration ot 0.1 N Hg(][)Ac with 0.1 MEDTA 
「弘一 Titration ot 0.1何回TAwith 0.1 N Hg (I[)Ac 
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Titration curves for Pt-Ni couple. Fig. 2. 
(157) 
Titration curves for Pt-W couple. 
6 
Fig. 1. 
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ー吋〉ー Titration of 0.1 N Hg(j[)Ac with 0.1門EDTA
τー金一 Titration叶 0.1MEDTA刷th0.1 N Hg (][)Ac 
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Fig. 4. Titration curves for Pt-Pd couple. Titration curves for Pt-Ag couple. 
.-0- Titration叶0.1N Hg(][)Ac with 01 MEDTA 
--i公一 Titration叶 0.1MEDTA with 0.1 N Hg (][)Ac 
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-0-ー Titration叶0.1N Hg (lI)Ac with 0.1 MEDTA 
--I::rー Titration of 0.1門印'TA附th0.1 N Hg (][)Ac 
E. P. : End point 
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1 2 34 5 
一一-Volume叶0.1MEDTA added (ml) 
5 4 32 1 
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乙E.P.
。
Titration curves for Pt-Zr couple. Fig.6. Titration curves for Pt-Ag-Amalgam 
couple. 
Fig.5. 
司-0- Titration of 0.1トIHg (][)Ac with 0.1 MEDTA 
---&-ー Titration01 0.1 MEDTA with 0.1 N Hg (I!)Ac 
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Titration curves for Pt-Au couple. 
(158) 
Fig. 7. 
EDTA による水銀 (I)の双金属極電位差滴定 707 
EDTA 溶液による水銀(II)溶液を滴定した場合*ヘ Fig.lおよび Fig.2が示すように，白
金一タングステンおよび白金一ニッケjレの組合わせはピーク形になり，また， Fig.3， 4および
Fig.6よりわかるように，白金一銀，白金一パラジウムおよび白金一ジルコニウムの組合わせ
は逆 S字形の滴定曲線を示した。 白金一銀アマlレガムの組合わせは Fig.5の示すように， 上
述の白金ータングステン組合わせのピーク形になった。しかし，下向きであった。白金一金の
組合わせは Fig.7のように， s字形の滴定曲線を示した。以上上向きピ{ク形，下向きピーク

















Table 1. The magnitudes of the change in potential at the end point in the titration 
of Hg (I) with EDTA and vice versa. (dE/dV: mV， dV: 0.02mt) 
Electrode couple 
Concentrotion Titration 
Pt-W I Pt-Ni I Pt-Ag I PトPdlatitf-lm-zrlPtPu 
A*料 150-200 20-40 10-15 
0.1 
10-20 15-20 ミ10 ミ10






*** A: Titration of Hg (I) with EDTA， B: Ti位ationof EDT A with Hg (I). 
(159) 
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白金一ジルコニウムは逆 S字形， 白金一会は S字形を示した。 白金 銀アマノレガムは下向き
のピーク形滴定曲線を示した。
(160) 
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